





















Shimazaki Tるsonand ]apan's Failed Cultur討 Diplomacytoward India: A View on the 
History of ]apan-India ReJations from the Perspective of the Pre-War ]apan P.E.N. Club 
Yuki MENO 
This paper investigates Shimazaki Tるson'snovel 均shino hokage (]n the Shade 01 Polm 
刀'es，1904) and his travel writing Junrei CPilgrimage， 1937-1940). The former is based on 
travel records by Fuji Sensho (1859・1903)，a scholal' of Buddhism and explorer who went 
to lndia as a member of the 1902 Otani expedition， and the Jatter on Toson's own travel 
notes taken when he attended the 1936 international P.E.N. conference in 80uth America 
as the first president of the Japan P.E.N. Club and met the president of the lndia P.E.N. 
Club. Toson's notes also served as the basis fo1' his major fictional work Tohδno mon (The 
Gate to the Eost， 1943). By drawing on the latest academic insights in the history of 
economic and cultural Japan-India relations and newly discovered documents about the 
International P.E.N.， this study lays bare how both T己son'searlier and later works 
consistently reflect racial bias towards India. It further sheds light on the reason why 
Toson， despite having ral'e access to fil'sthand information on Indian culture and society 
(8enshる'sreco1'ds) and being in di1'ect contact with the lndia P.E.N. Club， failed in his 




























































































土地ノ人ハ Palaceト称セリ…(中国各) .../ Tataノ家ハ方形ニシテ二層、石造






















































































































































































































































































































































































1 W藤村全集第二巻~ (筑摩書房、 1966)、463貰。
2 藤井宣正著、三井文彦校訂『印度霊穴探見日記jJ (飯山市藤村文学研究会、 1977)。翻刻
と解題など。
3 注2のf也、「藤井宣正日記(印度霊穴探見日記)についてj W島崎藤村研究jJ (第2号、
1977年8月上「藤井宣正日記(ニ)J W島崎勝村研究jJ (第4号、 1979年 5月)など。
4 r島崎藤村に関する覚書 藤井宣正について一一『破戒』の発想(1 ) JW信州大学教育学
部紀要』第 15号、 1965年 12月。
5 注lに問じ、 460頁。
6 平林一「島崎藤村の文明論一一『夜明け前』から『東方の門JへJr島崎藤村研究jJ (第
24号、 1996年9月)、小池健男 rw東方の門』の(幸運iJ W島崎藤村研究jJ (第26号、
1998年 9月)、金貞恵 rw巡礼』のナショナリズム的解釈の可能性J W島崎藤村研究~ (第
31号、 2003年9月)。貴IJ持武彦「東方の門JW島崎藤村一一一文明批評と詩と小説とjJ (双
文社出版、 1996年)、細川正義「島崎藤本;tW東方のr!"U論一一藤村における東と西Jr日
本文塞研究jJ (第 56号、 2004年 12月)‘水本精一郎 1東方の門」構想、の原基一一一藤村
の中の魯迅とそして「第二.の春JJ W島崎藤村研究~ (第30号、 2002年9月)、 54頁)、和








10 W岩波講座世界歴史 19 一一移動と移民~ (岩波書庖、 1999)。










14 木山実『近代田本と三井物産一一総合商社の起源~ (ミネルヴァ書房、 2009)、226頁。
15 青木健『ゾロアスター敦史一一一古代アーリア・中世ベルシア・現代インド~ (力水書房、
2008)、 233暢234頁。
16 春日豊『帝国日本と財閥商社一一恐慌・戦争下の三井物産~ (名古屋大学出版会、 2010)、
13頁。
17 注 lに同じ、 457頁。ルビを省いた。





20 日本ペン倶楽部、 1936年3月、 7真。
21 W藤村全集第十三巻~ (筑摩書房、 1967)、400司411頁。
22 The Aryan Path. Letter to the International PEN Club in London. 8th August 1932， PEN 
International documents dating from 1921 through 1973. The Harry Ransom Center at the 
University of Texas at Austin. 
23 PEN India Centre Bombay. Letter to the International PEN Club in London. 19th November 
1932， PEN International documents dating from 1921 through 1973. The Harry Ransom 
Center at the University of Texas at Austin. 
-35-
24 Kentaro Komori. "Preliminary Sketch of Contact ancl Involvement of the Theosophical 
Movem色ntsAs Seen in "The Worlcl Theosophist Magazine" (1931-1933)." Bulletin ofthe School 
of Literature. Arts aηd Cultural Studies， Kinki University， vo1. 26， no. 1， September 2014， pp. 
38-30. 
25 注 20に同じ、 51頁。
26 Shyamala A. Narayan. Sudhin N Ghose. New Delhi: Arnold司HeinemannIndia， 1973. 
27 東京外国語大学の藤井毅教慢による。
28 The League of Nations. Lette1' to the International PEN Club in Lonclon. 6th May 1935， PEN 
International clocuments clating f1'om 1921 through 1973. The Harry Ransom Cente1' at the 
University of Texas at Austin. 
29 The International PEN Club in London. Letter to the League of Nations. 7thか1ay1935， PEN 
International clocuments clating from 1921 th1'ough 1973. The Harry Ransom Center at the 
University of Texas at Austin. 
30 International Executive Committee Resolutions June 1928 to August 1950， yea1' of publication 
unknown， summarist unknown， collection of PEN International， Lonclon. 
31 Arturo Orzabal Quintana. XIV International Congress of the P.E.N. Clubs Septembe1' 5 to 15， 
1936: Under the Auspices of the P.E.N. Club of Buenos Aires; Speeches ancl Discussions. 
Buenos Aires， 1937， pp. 139-175. 
32 PE.N Neωs. Lonclon: Lonclon Centre of the P.E.N. Octobe1' 1937， p. 9. 
33 二O一五年十月二十五日の日本近代文学会で、筆者とパネル発表を行ったモハンマド・
モインウッディン氏の口頭発表による。
34 注7に問じ、 144頁。
35 ハインツ・ゴルヴィツアー、瀬野文教訳『黄禍論とは何か一一ーその不安の正体~ (中公文
庫、 2010)。
-36-
